The alkaloid ediinorine (I) is the only alkaloid occurring in the fruits of Echinops ritro L. and Echinops sphaerocephalus L. The previously reported ediinopsine (I II ) was found to have been formed from echinorine (I) during the isolation procedures or during storage of the plant material. In addition to echinopsine ( i n ) a further alkaloid echinopsidine (II) is found under certain con ditions. Our experiments show that this compound is formed if extracts of the fruits are treated with ammonia.
When 15N labelled ammonia is used, the isotope is found in the echinopsidine formed. By degra dation of the labelled compound to echinopsine and ammonia it is shown that the isotope 15N is located in the imino group only. This result shows conclusively that echinopsidine can be formed by ammonolysis of ediinopsine.
A small amount of echinopsidine is also found in the extract of fruits on addition of sodium carbonate. No free ammonia could be detected in the extract adjusted to pH 8.4 following extrac tions of the fruits with methanol or a mixture of methanol and acetic acid. The addition of sodium carbonate, however, liberated small quantities of ammonia, possibly from arginine or other N con taining substances and this could explain the formation of small amounts of echinopsidine without the addition of ammonia to the extracts under these conditions.
Other products are obtained from echinorine in the presence of amino acids (e.g. glycine, alanine or phenylalanine) and sodium carbonate. Here the complete degradation of the alkaloid and the formation of new compounds (and echinopsine) was observed. 
Das in den Früchten von

Experimentelles
I. Die Isolation von Echinopsidin-15N H
60 g zerkleinerte Fruchtstände von E. sphaerocephalus wurden im Soxhlet -Apparat 20 Stdn. mit einem Gemisch aus 3 ml Eisessig und 400 ml Methanol extrahiert. Das Methanol wurde abdestil liert und aus dem eingeengten Extrakt die Essig säure auf dem Wasserbad durch Einblasen von Luft weitestgehend vertrieben. Der Rückstand wurde mit 50 ml Methanol versetzt, erhitzt und die entstandene Lösung auf etwa 10 ml eingeengt, mit 3 ml 10-proz. Ammoniaklösung ( 15N-Anreicherung = 3,30%) ver setzt und über Nacht stehengelassen. Der Extrakt wurde danach mit 20 ml Wasser verdünnt und zur Abtrennung des neben dem Echinopsidin vorhande nen Echinopsins in einem Scheidetrichter mit 100 ml Chloroform und anschließend zweimal mit je 10 ml Chloroform ausgeschüttelt. Dann wurde die wäßrige Phase in ein Becherglas filtriert.
Die vereinigten Chloroformauszüge wurden zur Abtrennung des teilweise in das Chloroform über gegangenen Echinopsidins über eine Säule (Durch messer 1 cm, Schichthöhe 25 cm) von Aluminium oxid VEB Chemiewerk Greiz-Dölau (neutral, stan dardisiert nach B r o c k m a n n) gegeben und die Säule mit 50 ml Chloroform nachgespült. Dabei wurde das Echinopsin völlig eluiert. Anschließend wurde das Echinopsidin mit 150 ml Methanol von der Säule ge waschen. Das Methanol wurde auf 10 ml eingeengt, mit 30 ml Wasser versetzt, filtriert und mit der beim Ausschütteln erhaltenen wäßrigen Phase vereinigt. Aus diesem Extrakt wurden 0,271 mg N H 3 freigesetzt.
V II. Die Umsetzung von Echinorin mit Aminosäuren
20 mg Ediinorinperchlorat wurden mit je 100 mg Glycin, Alanin und Phenylalanin sowie mit je 15 ml Äthanol und je 10 ml 5-proz. Natriumcarbonat-Lö-sung versetzt und 1 Stde. bei 45 °C auf dem Was serbad belassen.
